



An Analysis of Redistribution Effect  
of Deduction in Income Taxation
金　田　陸　幸
　　In various fields, many analyses which use microsimulation are 
conducted overseas. Microsimulation has advantages which are not part 
of the conventional approach, and so analysis using it is increasing even in 
Japan.
　　In this paper, we survey existing research on microsimulation of taxes 
and the social security system and analyze the redistribution effect of 
deduction in income taxation using arithmetic and static microsimulation 
models. As a result of the analysis, we found that there is a possibility that 
almost all kinds of deduction have the eﬀect of making income diﬀerentials.
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まとめたものとして、Harding（1996）、Gupta and Kaper（2000）、Mitton, 






























































あげられる。動的モデルのサーベイ論文としては Zaidi and Rake（2002）、
Cassells, Harding and Kelly（2006）、Harding（2007）などがある。





































































































































































3)　 具体的には収入が 900万円以下の場合は収入に 10%を乗じた金額、収入が 900万円超で








給与所得控除   180万円まで　40％ 同左
　   360万円まで　30％ 　
　   660万円まで　20％ 　
　 1,000万円まで　10％ 　









　 720万円超　　　 5％ 　
　 最低控除額　140万円 　
　 (65歳未満の者 70万円） 　
基礎控除 38万円 33万円
配偶者控除 38万円 33万円




　 ( 年齢 16歳以上 23歳未満） （年齢 16歳以上 23歳未満）
　 　　　　　　　　63万円 　　　　　　　　  45万円
　 うち，老人扶養親族 うち，老人扶養親族














税率表   330万円以下　10％ 道府県（標準税率）
　   900万円まで　20％ 700万円以下　　２％
　  1800万円まで　30％ 700万円超　　　３％
　  1800超　　　　37％ 市町村（標準税率）
　 　 200万円以下　　３％
　 　 700万円まで　　８％



































































所得階級 等価可処分所得区分 全体 給与所得世帯 年金所得世帯
Ⅰ 0～ 99万円  3744  1115 2629
Ⅱ 99～ 141万円  3744  1130 2614
Ⅲ 141～ 180万円  3744  1761 1983
Ⅳ 180～ 219万円  3744  2731 1013
Ⅴ 219～ 258万円  3744  3209  535
Ⅵ 258～ 295万円  3743  3464  279
Ⅶ 295～ 339万円  3743  3607  136
Ⅷ 339～ 393万円  3743  3676   67
Ⅸ 393～ 478万円  3743  3716   27
Ⅹ 479万円以上  3743  3730   13
　 合計 37435 28139 9296
　　備考）総務省統計局（2004）『全国消費実態調査』の匿名データより作成。
表 3　配偶者世帯と扶養親族世帯の所得階級分類
所得階級 等価可処分所得区分 配偶者世帯数 扶養親族世帯数
Ⅰ 0～ 99万円  2387  1841
Ⅱ 99～ 141万円  2831  1521
Ⅲ 141～ 180万円  2855  1746
Ⅳ 180～ 219万円  2804  2392
Ⅴ 219～ 258万円  2979  2708
Ⅵ 258～ 295万円  3044  2828
Ⅶ 295～ 339万円  3087  2802
Ⅷ 339～ 393万円  3083  2701
Ⅸ 393～ 478万円  3032  2420
Ⅹ 479万円以上  3007  1792






























　 ジニ係数 平均対数偏差 タイル尺度

























































　 ジニ係数 平均対数偏差 タイル尺度










　 ジニ係数 平均対数偏差 タイル尺度



























　 ジニ係数 平均対数偏差 タイル尺度










　 ジニ係数 平均対数偏差 タイル尺度
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